







Stress reactions and their correlated factors in consultation support specialists: 
The Brief Job Stress Questionnaire
Makoto Hatano
Abstract
Although consultation support specialists （CSSs） have been making major contributions 
toward promoting independence among persons with disabilities, in-depth studies 
regarding the mental health of such workers are few. Therefore, the present study 
attempts to evaluate stress among CSSs using the Brief Job Stress Questionnaire （BJSQ）. 
It aims to examine the stress levels among CSSs and identify factors that can lead to high 
stress in individuals. From a population of 416 CSSs working in 180 consultation offices 
nationwide, data from 275 individuals were analyzed （valid response rate, 66.1%）. 
Compared to a control group that also completed the BJSQ, CSSs scored higher, and were 
thus worse off in quantitative workload, qualitative workload, physical burden, fatigue, 
anxiety, and support from family/friends. Male CSSs scored higher, and were thus worse 
off, in depression and physical complaints. Factors associated with high stress were as 
follows: in terms of basic attributes, full-time employment status; and in terms of items on 
the BJSQ, high scores on support from colleagues, support from superiors, depression, job 
control, physical burden, support from family/friends, and quantitative workload. The 
results indicate that consultation offices should address the items mentioned above from 
the perspective of primary prevention, and that care for CSSs experiencing depression 
should be considered from the perspective of secondary prevention.
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年齢 mean±SD 42.9±10.1 41.9±9.1 43.5±10.7 0.914
婚姻 n（%）
　未婚 82（29.8） 21（20.0） 61（35.9） 0.006**
　既婚 193（70.2） 84（80.0） 109（64.1）
福祉系資格（複数回答可） n（%）
　社会福祉士 103（37.5） 43（41.0） 60（35.3） 0.376
　精神保健福祉士 78（28.4） 34（32.4） 44（25.9） 0.272
　介護福祉士 107（38.9） 43（41.0） 64（37.6） 0.612
　介護支援専門員 68（24.7） 23（21.9） 45（26.5） 0.472
雇用形態 n（%）
　正規 242（88.0） 101（96.2） 141（82.9） 0.065
　非正規 33（12.0） 4（3.8） 29（17.1）
勤務形態 n（%）
　常勤 255（92.7） 102（97.1） 153（90.0） 0.030*
　非常勤 20（7.3） 3（2.9） 17（10.0）
業務形態 n（%）
　専従 177（64.4） 63（60.0） 114（67.1） 0.246
　兼務 98（35.6） 42（40.0） 56（32.9）
経験年数 mean±SD 3.9±3.1 3.5±2.7 4.1±3.3 0.567
担当ケース数 mean±SD 55.6±48.9 63.0±54.7 51.1±44.6 0.156
事業所内の相談支援専門員人数 mean±SD 3.7±3.0 3.2±1.9 4.0±3.3 0.094
事業所の事業内容（複数回答可） n（%）
　計画相談支援 248（90.2） 100（95.2） 148（87.1） 0.036*
　地域定着支援 142（51.6） 66（62.9） 76（44.7） 0.004**
　地域移行支援 144（52.4） 66（62.9） 78（45.9） 0.007**
　基幹相談支援センター 49（17.8） 14（13.3） 35（20.6） 0.146
自立支援協議会 n（%）
　参加 172（62.5） 69（65.7） 103（60.6） 0.442
　不参加 103（37.5） 36（34.3） 67（39.4）
一日の平均労働時間 mean±SD 8.5±1.4 8.7±1.3 8.5±1.4 0.234
一か月の平均残業時間 mean±SD 17.3±23.6 21.8±30.1 14.6±18.2 0.036*
※ 男性と女性の比較にはフィッシャーの正確確率検定（Fisherʼs exact test）、ウィルコクソンの















統計解析には統計R（statistics R 3.4.0） を使用した。
4 ）倫理的配慮































































（97.1 ％）、 非 常 勤 3 名（2.9 ％）、 女 性 は 常 勤153名
（90.0％）、非常勤17名（10.0％）であり性別で有意差が



























































































レス者（ 0 低群、 1 高群）、説明変数は性別（ 0 男性、
1 女性）、年齢、婚姻状況（ 0 未婚、 1 既婚）、福祉系資
格の所持（ 0 無、 1 有）、雇用形態（ 0 非正規職員、 1
正規職員）、勤務形態（ 0 非常勤、1 常勤）、業務形態（ 0
兼務、 1 専従）、経験年数、担当ケース数、相談支援専
門員の人数、事業所のそれぞれ 4 事業（ 0 無、 1 有）、














* p<0.05　** p<0.01　*** p<0.001
β SE t value p value VIF
基本属性
　勤務形態（ 0 非常勤、 1 常勤） 0.093 0.072 2.253 0.025* 1.028
　基幹相談支援センタ （ー 0 無、1 有） 0.081 0.047 1.913 0.057 1.081
　ケース数 0.082 0.000 1.902 0.058 1.106
職業性ストレス簡易調査票項目
　同僚からのサポート 0.190 0.010 3.834 <0.001*** 1.466
　上司からのサポート 0.152 0.009 3.196 0.002** 1.346
　抑うつ感 0.202 0.007 3.076 0.002** 2.569
　仕事のコントロール度 0.132 0.012 2.812 0.005** 1.322
　自覚的な身体的負担度 0.101 0.023 2.285 0.023* 1.165
　家族・友人からのサポート 0.108 0.009 2.237 0.026* 1.405
　心理的な仕事の負担（量） 0.095 0.011 2.001 0.047* 1.344
　不安感 0.118 0.012 1.851 0.065 2.425
　職場環境 0.069 0.020 1.544 0.124 1.184
　仕事や生活の満足度 0.081 0.020 1.533 0.127 1.674
　技能の活用度 0.062 0.031 1.416 0.158 1.139
目的変数：高ストレス者（ 0 低、 1 高）
説明変数： 基本属性17項目、ストレスの原因と考えられる因子 9 項目、ストレスによっておこる心身
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